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  This report deals with a case of multip1e giant vesical calculi of a 73－year－old male， who
visited our clinic with a history of retardation in urination for a few years，
  Four stones were removed and weighed 105．6g， 104．Og， 18．8g and 16．5g， total 244．6g， and
there were the fiftie－th giant stone in our countr｝・’．
  The compositions were ptoved to be magnesium－ammonium－phosphate－oxalate with ammo－
nium－urate by the method of infrared spectrophotometry （KBr）．
  Each calculus was then split open with a scalpel to give two approximately eqtial halves，

































1，6単位，Al－P 12．0単位， Acid－P 3．9単位，総コレ
ステロール175 mg／dl．腎機能検査；NPN 4，6mg／dl，
BUN 20 mg／dl， Na 139 mEq／1， K 4．1 mEq／1， Ca 5．0
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mEq／1， Cl 103．2 mEq／1， Fe 80．2μ9／d1， PSP 15分






























膀胱粘膜所見報告 者 性・ 年令 発 症 重量
i9）
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5三   浦1960男














































59 1 一 15801 10×9×8
3810 年5328．5×7．5×8．0
4730 年52511．0×7．5×5．5
40．X 年・485  12．Ox8．5
140 年4759．5×7．ox6．2










5220年以上340    g×6
3919 年33810×6．5×7．5
616 年3308．4×Z9×7．5
351 一 L3251 一
5810 年310 8x7×5．5
3418 年300フ．5×6．5×6．0
35 1 一 13001 9×7
45    －    300 8．5×ア．5×5．5








3710年以上250   －
641 一 12501 一
731・年2446，。1器総
301 一 12451 一
473年以上235   9×7x6
204 年235  －
642～3年230  8×5×6
562～3週2308．5×6．5×5．5
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  一     記載なし
炭 酸，尿 酸    〃
リン酸，炭酸，尿酸      〃
リン酸，穆  酸潰瘍，穿孔 採取せず




翻畜 70 3Q01 一  ﾄ
年228
@2277・／×6・4×5・2：
9×7×61リン酸，蔭酸，尿酸        一 記載なし
@〃48大山・田辺 1966男 4713  年サ1225 9×7x6リン酸尿酸鰺酸 〃
杉    山







225    7×6Q2。17．5×ア．0×5．。リ   ン   酸潟梼_尿  酸i
発   赤i採取せずヨ   記載なし
51
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四 ・ 酬リ ン 酬発  〃
ﾔ1採取せず
53杉 山 1940男 389  年 2091  8×5．5q リン酸諺 酸i 記載なし54島浦・花本 1957男 51 一 2081  ＿      i   i 〃
55東大泌尿器科 1937男 47 『 …1 『 一 i乳頭腫合併1採取せず
56高  橋（康） 1957男 461 年…1 6．5×6．5×5      …潟梼R郭 醜 記載なし
5ア 松    下 1936男 3420年以上・・3 7．O×6．O尿    酸「 〃








200P   『Q0αフ・8×5・5・4・・Piリ  ン  酸i@ン酸，尿  酸1
〃〃




























































































 尿路結石の走査型電子顕微鏡所見をC． B． Bailey15）
は同心円状の結石を肉眼的に
 o white amorphous cores
 o light－colored laminae
 o cavities light－colored laminae
             and amber laminae
 o irregular dark and light material situated















marked with sinall holesの部分がみられる．この

























  142， 1960．
7）南 武・小柴健・増田富士男：泌尿紀要，









15） Bailey， C． B，： lnvest． Urol，， 10：178， 1972．
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